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This paper aims to describe and explain the processes be-
hind the creation of a digital library composed of two Swiss
newspapers, namely Gazette de Lausanne (1798–1998) and
Journal de Gene`ve (1826–1998), covering an almost two-
century period. We developed a general purpose application
giving access to this cultural heritage asset ; a large variety
of users (e.g. historians, journalists, linguists and the general
public) can search through the content of around 4 million
articles via an innovative interface. Moreover, users are offe-
red different strategies to navigate through the collection :
lexical and temporal lookup, n-gram viewer and named en-
tities.
CCS Concepts
•Information systems → Digital libraries and ar-
chives; •Applied computing → Arts and humanities;
Keywords
Digital humanities, historical newspapers, innovative in-
terfaces, language evolution, named entities recognition
1. INTRODUCTION
Newspapers are essential sources in the exploration of the
past [4]. On the historical side, they document aspects and
events of our societies from the point of view of contempo-
rary actors, while on the linguistic side they provide, once
digitised, large corpora to researchers. Both researchers and
the general public benefit from online access to cultural he-
ritages such as newspaper archives [15].
Many newspapers digitisation projects 1 have been reali-
sed in the last ten years [16, 22] thanks to the facilitated ac-
∗Supported by the Swiss National Library.
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quisition of larger storage amenities and higher computing
power. Most projects provide access to the scanned docu-
ments but do not offer more than basic search through the
textual content.
In Switzerland, the Swiss National Library has contribu-
ted to the digitisation of more than thirty newspapers 2. The
library centralises some of these projects 3, while others are
hosted by public or private partners 4.
In 2008, all original issues of the three journals composing
the archives of Le Temps 5–Gazette de Lausanne, Journal
de Gene`ve and Le Nouveau Quotidien 6 (1991–1998)–were
digitised and made available for consultation to the public
through a website 7. All words in the texts were recognised
using optical character recognition (OCR) and layout detec-
tion algorithms, allowing visitors to search through a corpus
comprised of close to 1 million pages and 4 million articles 8,
covering 200 years of local, national and global news as seen
from the French part of Switzerland 9.
This article describes a web application offering a new in-
terface to navigate in this 200 year corpus. It was developed
as part of a collaboration between Le Temps, the Swiss Na-
tional Library, and the Digital Humanities Laboratory of the
Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL).
Features formerly available like lexical search, editable time
intervals or the possibility to look for a given issue based on
the date were implemented. An image viewer that situates
articles in their original contexts was developed, allowing
to browse the full newspaper issue from the first to the last
page without leaving the interface. Each page can be zoomed
into, up to a level allowing to see small details of graphics
or comfortable on-screen reading. In addition, two methods
stemming from natural language research to improve the na-
vigation in the corpus, namely n-grams viewing and named
entities, were adapted . These two dimensions will be the
core to research based on this corpus in the near future.
2. http://www.nb.admin.ch/themen/02074/02076/
03887/?lang=en Accessed on April 24th, 2016.
3. http://newspaper.archives.rero.ch/ Accessed on April
24th, 2016.
4. http://www.nb.admin.ch/public/04506/04514/index.
html?lang=en Accessed on April 24th, 2016.
5. A Swiss newspaper launched in 1998.
6. At the time of writing, the inclusion of Le Nouveau
Quotidien in the new website is ongoing.
7. It will be removed in the future. At the time of writing,
it is accessible at old.letempsarchives.ch
8. Including images with captions, and advertisements.
9. These newspapers were written in French.
In the following sections, firstly we describe the corpus
composed by the two main newspapers, Gazette de Lausanne
and Journal de Gene`ve, with some context and statistics
about the numbers of words and pages and the frequencies at
which the newspapers were published. Then, we discuss the
elements of text processing that we included into this digi-
tal library : the n-gram viewer and the named entities search
engine. The final section presents theoretical and technical
aspects of the public interface and selected software compo-
nents.
2. LE TEMPS CORPORA
In this section, we present a few quantitative descriptors
for this corpora (publication frequency, statistics of words
and pages), then we display front pages for key moments in
the history of these newspapers and sketching their stylistic
evolution with time. Eventually, we discuss the encoding of
the data.
2.1 General statistics
Gazette de Lausanne and Journal de Gene`ve reached re-
gular and similar publication frequencies in the 1850s. Be-
fore that time, the situation was less harmonious. Gazette
de Lausanne appeared rather regularly, around 100 times
a year from 1804 to 1846 (see figure 1), while the number
of issues per year of Journal de Gene`ve varied from 52 is-

































































































Figure 2: The number of issues per year of Journal
de Gene`ve.
There are eight outlying years in our dataset for Gazette de
Lausanne (described in table 1), and no equivalent for Jour-
nal de Gene`ve. With the exception of years 1798 and 1799,
which are composed of issues from Gazette de Lausanne’s
ancestors, it appears that these outliers are mostly years
with missing data inherited from the original data set 10.
The task of retrieving the parts currently lacking is ongoing.









Table 1: Outlying years from figure 1.
In our corpus, there are in total 441′579 printed pages for
Gazette de Lausanne from 1798 to 1998 11, and 495′986 for
Journal de Gene`ve from 1826 to 1998. In addition, figures 3
and 4 show the average number of pages per issue for these
two newspapers. With exception of the very first years and
1830s of Gazette de Lausanne, both newspapers were printed
on 4 pages (one large sheet of paper, folded) until 1900s for
Journal de Gene`ve and 1940s for Gazette de Lausanne. Then















































































Figure 3: Average number of pages by issue, per
year, in Gazette de Lausanne.
Selected front pages from Gazette de Lausanne and Jour-
nal de Gene`ve at births (see figures 12, 13 and 14) and deaths
of these journals (see figures 15 and 16) are shown in the ap-
pendix.
2.2 Encoding
We migrated data from a previous web application. The
whole archive, including text, images and all issues, weighs
22 TB. Each page of a newspaper issue is structured by an
10. For example, all issues are missing : from 1800 to 1803,
from July 1876 to December 1876, from May 1920 to De-
cember 1920, from January to June 1936.
11. During years 1991 to 1998, the two newspapers were
merged into a single one whose name was Journal de Gene`ve











































































Figure 4: Average number of pages by issue, per
year, in Journal de Gene`ve.
XML file providing the positions of articles 12. Each article
is encoded by a proper XML file. All the words and special
characters were detected and their positions saved.
The quality of the OCR has not been evaluated at this
stage, but some mistakes are immediately visible, mostly
due to bad conservation of paper, to the digitisation process
(transparency, creases, stains), and to ink drips at the time
of printing, all common phenomena in this type of project.
Each page is saved in TIFF format. Each issue, including all
its pages, is saved in a PDF file containing the OCRed text.
3. N-GRAMS
3.1 Initial preprocessing
Due to the error rate resulting from unavoidable OCR er-
rors, preprocessing needs usually to be applied to the raw
corpus before indexation in order to improve the overall
quality of the results. Indeed, OCR data may include spe-
cial characters irrelevant for linguistic purposes, like bullet
points, the character ”l” being recognised as ”|” (a pipe), and
graphics or paper stains wrongly interpreted as textual data.
As a result, the raw text outputted by the OCR includes a
large number of special characters that need to be ruled out.
For all text processing tasks, we thus applied a preprocessing
filter that recognises only alphanumeric characters.
3.2 N-grams
An n-gram is an ordered sequence of n consecutive words.
For instance, given the phrase ”La Gazette de Lausanne”,
”La Gazette”, ”Gazette de” and ”de Lausanne” are 2-grams,
whereas each word taken separately is a 1-gram. Visualising
n-grams frequency distributions on a given corpus allows to
test hypotheses about linguistic and sociolinguistic evolu-
tions, as preceding works demonstrated [18, 23]. In order to
help users gather knowledge for a given query on the whole
corpora, a viewer allowing to display the variations of n-
grams relative frequencies over time was created. Examples
of this n-gram viewer can be seen in figures 5 and 6. N-
grams distributions are influenced by both linguistic and
socio-cultural factors, but also by constraints related to the
journals themselves (e.g. the diversity of covered topics, ar-
ticle sizes, etc.). As an example, the behaviour of the n-gram
”1914” is greatly impacted by the first world war, which is
12. The word ”article” represents articles, images and ad-
vertisements.
not a linguistic factor. On the other hand, the corpora lexi-
cal diversity might be influenced by the length of articles as
well as linguistic evolution. All these factors contribute, in
different proportions, to the n-grams frequencies evolution
and have to be considered together.
Figure 5: Visualisation of 1-grams ”russie” (Russia)
and ”urss” (USSR).
Figure 6: Visualisation of 1-grams ”guerre” (war)
and ”crise” (crisis).
In order to compute the n-grams relative frequencies, we
chose a time granularity of one year and divided the num-
ber of occurrences of every n-gram by the total number of
n-grams counted on the same period. Obviously, as n in-
creases, so does the likeliness of any n-gram to be unique,
and thus the number of distinct n-grams converges towards
the number of words in the corpus. For that reason, storing
the n-grams becomes rapidly costly in terms of volume for
large values of n.
3.3 Possible uses and interpretations
From a set of n-grams distributed over time, we can ex-
tract linguistic, semantic and sociocultural information. Se-
veral researches are currently underway and use the extrac-
tion of absolute and relative frequencies of n-grams. For
example, a study explored the different typologies of n-grams
curves identifying core processes and classifying n-grams in
these archetypical categories [6]. This study considered the
question of reversing the n-gram viewer paradigm, searching
in the space of n-grams frequencies curves instead of sear-
ching in the space of n-grams. Another study defined the
notion of n-gram cores and resilience, allowing to compare
corpora and study linguistic evolution through the concept
of words resilience instead of linguistic changes [5].
4. NAMED ENTITIES
Recognition and processing of real-world entities is essen-
tial for enabling effective text mining. Indeed, referential
units such as names of persons, organisations and locations
underlie the semantics of texts and guide their interpreta-
tion. Known as named entities (NE), these units are major
bearers of information and can help answering the questions
of Who did What to Whom, Where and When ? First in-
troduced during the 6th Message Understanding Conference
[12], named entity processing have evolved significantly over
the last two decades, from entity recognition and classifi-
cation to entity disambiguation and linking [10, 21]. More
recently, NE processing is being called upon to contribute
to the research area of Digital Humanities, where algorithms
have to deal with OCRed documents [25, 26], and languages
and documents of earlier stages [7, 11, 30].
In the context of designing and developing a new inter-
face to enable users to search through two of the newspa-
pers composing Le Temps archive, implementing a named
entity recognition system appeared as an obvious deside-
ratum. Although many NE processing tools are now avai-
lable almost “off-the-shelf”, they can hardly be applied on
Le Temps documents, for various reasons. Tools developed
by private companies (e.g. Open Calais 13, Zemanta 14, Al-
chemy 15) are most of the time for English language and,
when available for French, are only accessible through li-
mited web services, a framework unsuitable when analysing
millions of documents. Moreover, APIs and tag sets (na-
med entities categories) of those tools are regularly updated,
which results in undesirable maintenance problems. On the
academic side, various entity linking tools are being develo-
ped by the Natural Language Processing and Semantic Web
communities. DBpedia spotlight [8, 17], AIDA [32] and Ba-
belFy [20] are dedicated to the spotting of entity mentions
in texts and their linking to entities stored in knowledge
bases (KBs). If they are able to assign referents to entities
in text (i.e. entity disambiguation), these tools do not howe-
ver perform real named entity recognition in the sense that
they can only spot names of entities which are present in the
KB. Besides, background KBs are for the most part derived
from Wikipedia and thereby contain primarily VIPs, which
is unsuitable for recognising the John Doe(s) of past and
present days from Le Temps collection. Finally, those tools
are well developed and maintained for English language ; it
is possible to deploy them on new languages but it requires
a huge effort for a result which might not meet all needs.
Without discarding the option of using one of these tools
at a later stage, as of now we sought a solution able to (1)
parse French language, (2) recognise all entity mentions, and
(3) be executed oﬄine. To this end, we developed/used a
rule-based system using the ExPRESS formalism [24], such
as deployed by the Europe Media Monitor (EMM) [29] for
multilingual NER [28]. ExPRESS is an extraction pattern
engine based on finite state automata. It allows to define
rules or patterns which, coupled with appropriate lexical re-
sources and pre-processing (tokenization and sentence split-
ting), can detect and type specific phrases in texts. Named
entity recognition is implemented via a cascade of grammar
files where units are detected and processed in increasing




typical patterns of person, location and organisation names,
e.g. an adjective (former) followed by a function name (Pre-
sident of the Confederation), a first (Simonetta) and a last
(Sommaruga) name. Units such as former and President are
called trigger words ; besides modifiers and function names
they cover professions (guitarist, football player), demonyms
and markers of religion or ethnical groups (Italian, Genevan,
Bambara, Muslim), expression indicating age (42 years-old),
and more. It is worth noticing that this system performs
named entity recognition and classification but not disam-
biguation.
We applied our named entity grammars on articles of Le
Temps archive for the recognition of Person and Location
names (we reserve the Organisation type for future work).
In order to speed up the process and to ease the debugging,
we executed our process in parallel on a very powerful com-
puting node (48-core, 256GB of RAM). Parsing of all files
took a couple of hours. In order to allow maximum flexibility
with the usage of data, processing results are first stored in
JSON 16 format. They are afterwards converted in the Re-
source Description Framework (RDF), so as to allow final
data publication as Linked Data [2, 13]. The ontology used
to represent extracted entities revolves around two core ele-
ments : Article and EntityMention, each one being further
qualified with specific properties. We made use of classes
and properties defined by the Dublin Core, NIF, OLiA and
LexInfo vocabularies. The RDF graph is loaded on a triple
store (Virtuoso open source) whose SPARQL endpoint is
available from the interface, as we shall see in the next sec-
tion. Users can access about 30 million entity mentions of
type Location and 20 million of type Person. Thanks to the
extraction of detailed information along with person names
and to their RDF representation, it is possible to explore
various dimensions of person entities. Examples of queries
against the data set include :
— all person mentions having a specific function (e.g.
German Chancellor) in articles issued between date
x and date y ;
— all functions of a specific person mention ordered chro-
nologically, with the possibility to get the source ar-
ticles ;
— all articles mentioning conjointly 2 or more specific
person mentions ;
— all person mentions which occur with a specific title or
function ;
— etc.
Future developments regarding this text processing mo-
dule involve NER evaluation, processing of Organisation en-
tities and entity disambiguation.
5. WEB APPLICATION
5.1 Interface Principles
This kind of interface design typically falls under a lack
of known or typical use cases. As for any website, we expect
the base of users and their expectations to be very wide and
diverse. Regarding the old site, the only statistic we could
use would have been the users search history. However, this
tells little about their intents, or if the information they
found was relevant to them.
We thus needed to define a set of basic requirements that
16. JavaScript Object Notation.
would follow the most generic possible use case, yet provi-
ding modern and powerful features to journalists, historians
and information scientists. The core features that were out-
lined by preceding studies on similar archives were :
— A global, full-text, high performance search engine is
generally the preferred way to access information, both
to novice and expert users [9]. The added value of fin-
ding aids such as advanced search options or hierar-
chical organisations is however subject to debate [31].
— Articles should always be read in their full publication
context [4].
— Each page needs to be easily referenced by an unique
URL, so it can be quickly stored for later access in a
situation of information gathering [1].
In addition to the search engine, we needed to come up
with an appealing way to browse search results. Unfortuna-
tely, no relevance score can be easily derived from the way
contents are organised, as there are no links between articles
that may allow to guess their relative importance, nor clear
way to predict which kind of content might be interesting to
the considered user. To answer this question, we thus intro-
duced the n-gram visualisation as a very part of the search
results. This way, each search query is presented starting
with its frequency through time on both journals, allowing
any user to get a quick hint at periods of interest and to
select more precise time frames to dig for interesting results.
Figure 7 shows how typical search results are presented.
Figure 7: Search results. At the top, period selection
using the n-gram viewer. At the bottom, previews
from the found articles.
The necessity of viewing full pages with an adequate re-
solution called for a tailored solution. The technical requi-
rements are as follows :
— The search engine results need to access previews that
can be anywhere in the pages, typically showing the
found word(s) in a context of a couple sentences.
— The high quality scans of the full pages are too big
to be loaded as they are 17, yet we need to be able
to present them as a whole to the user and to enlarge
the relevant parts, possibly up to the highest definition
available.
— All the images send out to the client must be optimised
to keep low loading times and acceptable server loads.
Those can be addressed in a nice way using a web image
server supporting multiple image formats (in order to read
from raw files suited for archiving and preservation and de-
liver web optimised ones instead) and tiling. We selected an
image server responding to the IIIF norm, for its outstan-
ding interoperability and academic approach [27].
Figures 8 and 9 illustrate the use of the viewing interface.
Figure 8: Viewer interface (featuring one full double-
page). At the bottom, previews of all pages from the
same issue.
The named entities query engine features a simple inter-
face, in the form of a SPARQL endpoint, showed in figure 10.
In order to make it more accessible to non-technical users,
we included 5 sample queries that can be tried out just by
clicking on them.
5.2 Application Stack Design
The software setup we decided on was as follows :
— Raw text indexation and search : Apache Solr 18.
— Image Server : Loris IIIF 19.
— Web development frameworks : Laravel 20.
— Internal database engine : PostgreSQL 21.
— Triplestore : Virtuoso Open Source 22.
Figure 11 shows how the different parts interact and are
organised. The typical web client issues a search request (A)
that the web application forwards to the search engine (B) to
find out the relevant pages, and to the internal database to
load the necessary metadatas (C ). Alternatively (in response
to a SPARQL query), it will load data from the triplestore






Figure 9: Viewer interface (zooming on one article).
In the top right corner, the location of the article in
the double page is highlighted.
Figure 10: SPARQL endpoint presenting the results
of a sample query
database (D). It then returns an HTML page (E) including
URLs to the images that will be provided by the image server
(F ). Finally, new journal issues may be added to the archive
using a publication workflow (G) that extracts image and
textual representations from the scans.
5.3 Public release
The final application has been released to the public on a
dedicated web server running the full software stack descri-






















Figure 11: Information workflow and technical com-
ponents.
using Cloudflare services 23.
During the first month (March 18th to April 20th, 2016),
about 35’000 search queries were made (hence more than
1’000 a day). Out of those, 2200 were direct accesses to spe-
cific dates, and the rest represented 21’350 unique words.
According to Google Analytics 24, the new site was seen
by 18’300 people, out of which more than 90% accessed it
at least twice.
6. CONCLUSIONS
The new website and tools immediately received signi-
ficant interest from researchers of several Swiss universities
and state libraries. We received many constructive feedback,
and answered questions from users having long-time use
cases they needed to reproduce with the new web appli-
cation.
The access statistics demonstrated great enthusiasm from
the general public. On the day of the public launch, Le
Temps newspaper announced it by a dedicated article 25 and
by including a four-pages insert composed mainly of archival
articles. Rebounding on the launch, third parties also ope-
ned a Facebook page 26 to discuss noteworthy findings in the
archives, such as century old discussions relevant in regard
to current events, or advertisements seen as comical from
today’s perspective.
Future works will focus on updating the contents and refi-
ning our tools to provide access to a wider range or to more
relevant data, depending on the users’ queries. Several im-
provement techniques have already been considered and are
on their way :
— Improvement of raw data with a set of tools aiming
to correct the OCR results, especially for the earlier
years. Multiple approaches are possible, including the
use of language models [3], semi-automated statistical





200-ans-archives Accessed on April 24th, 2016.
26. http://www.facebook.com/groups/
Etonnantdansletemps/ Accessed on April 24th, 2016.
— Named entities disambiguation. In use, this allows the
user to filter queries that relate to different people or
places having the same names.
— Completion of the corpus with the missing journal is-
sues, wherever possible.
— Find new partners and add new collections.
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PEUPLE VAUDOIS, 
B U L L E T I N O F F I C I E L . 
L'affemblée générale provifoire ds3 repréfentans du peu* 
pie Vaudois, ayant décrété l'impreffion du Bulletin OJJt. 
ciel, ce Journal paraîtra régulièrement tous les jours* 
Il contiendra le tableau exact des travaux & des décrets de 
TAffémblée et de fes Comités. Il offrira celui des nouvelle* 
politiques & militaires , qui parviendront des villes eC 
des campagnes, & qui pourront intérefler les amis de 
la liberté. 
Ce Journal qui paraîtra tous les jours, & qui puifera 
dans les fources, aura quatre pages in-Jio. même format 
& même caractère que le préfent Numéro. 
Le prix de la foufeription est de L. s de Sùifle pour; 
5 mois, 9 L. pour 6 mois -, & 16 L. pour l'année en* 
tière, payable en souscrivant, lettres & argent franco. 
Dès le moment* que', les Polies auront reçu une orga-
îiltation régulière,' on peut presque promettre de fair« 
parvenir ce Journal franc de port dans le Pays-dc-Vaud« 
On fouferit à Laufanne, chez F. Lacombe, au Caffé 
Littéraire. 
Oh souscrit ausi pour TEtranger. 
X PARIS, chez Barreau Libraire aux Louvre; 
LYON;, - - - Amable Le Roy, Libraire. 
. GENÈVE, - - G. J. Manget, Libraire. 
NEOCHATEL , Fauche Borel, Libraire. 
FRIBOURG, Eggendorff, Libraire. 
BASLE , J. J. Fourrreifen, Libraire. 
BERNE, Société Typographique. 
ZvKick, Drel Gefiier Fueseling & Com-
pagnie, Libraires. 
Figure 12: On February 1st, 1798, the front page
of the first issue of what would later become Ga-
zette de Lausanne after bearing nine other names
[19]. ”Bulletin officiel” approximately means ”Offi-
cial news report”. This page shows letters s printed
as f’s.
. Conditions de Vabonnement. — Pour les Cantons de Vaud',: F L. 10 de Suisse pour l'année, L.' 6 pour six mois, &L. 4 pour . .'"lêsiotrps cantons de la Suiffe, &le-Comté deNeiiehatel, L. 12po' Six mois, & L. 4.10 s. pour trois mois. Ons'abonneuanstousles 
ChcziiENM VINCBNT, f M<> T A U faut attrS Imprimeur & Libraire à Lausanne. Vj"~2___* ' ^ 
"GAZETTE. DE LAUSANNE. ' 
Mardi ^Janvier 1804. $ 
-. ( 13 Nivôse-, an ,12. ) 
'Avis.'— Pour éviter les trop fréquentes méprifes faites par divers leftcurs du Bulle. tin fraudais, & du Nouvellifte Vaudois, qm,.par cette conformité de terminaifon, attribuent fouvent à l'un ce que l'autre a dit, nous nous fommes déterminés à fublH-hier au titre de notre feuille celui de GAZETTE DE LAUSANNE, fous lequel on la . verra déformais paraître:. .. . ' '*•"• 
N O U V E L L E S E T R A N G E R E S 
. : / . — . * » • ; 
E T A T S - U N I S D ' A M E R I Q . U E . -J • 
De New. Toi ck, 1 î novembre. 
Au tableau des ravages causés par la fièvre jaune, a succédé pour nous • 
un spectacle presqu'ausMafHigeanc ; c'esr celui du retour, sur notre fcprï». j 
tinent, d'un grand nombre de familles françaises de St. Domingue, qui ; 
viennent de nouveau nous demander un asy'e contre le malheur. Elles pa-
raissent bien persuadées que c'est à la nouvelle guerre rallumée par les l 
Anglais, qu'il faut attribuer la situation actuelle des choses., à St. Dumin- -
gue, où leurs agensont constamment favorisé la révolte des nègres; mais 
si lestroupes françaises conservent, comme on l'espère, jusqu'à la paix, 
la clé de cette colonie, elles n'auro'nt plus à lutter contre l'influence du 
climat qui les a maintenant éprouvées; & celles qui viendront les ren-
forcer pour leur aider à reconquérir cette isle, n'auront pas, sans doute* 
à redouter une épidémie semblable à celle qui y a régné après l'arrivée 
des Français., & qui, par une fatalité malheureuse, a été la plus cruellô 
qu'on eût jamais éprouvé dans cette colonie. \ 
T U R Q, U I E. '. '":• 1 
' '•: De Constantmople, / n ; novembre. 
• Mr. Drummond , ministre d'Angleterre près la sublime Porte, vieriê 
de recevoir de sa cour le rappel qu'il avait demandé peu de tems après••' 
son arrivés à Constaritinopie. Il n'attend qu'un vent favorable, pour 
s'embarquer et retourner dans sa patrie; il prendra la route de Varna, 
traversera la Pologne, et passera par Berlin. On assure que.la retraite 
;'de ce ministre n'a aucun motif politique , mais que le mauvais état d,f 
.sa santé, et son dégoût du séjour de ce pays , et pénétre aussi celui 
des.aftuires en général, en sont l'unique cause. M. Stratton, secrétaire? 
.délégation, lui succède en qualité de ministre plénipotentiaire. C|est 
par la même'voie qu'on a appris que S. M. Britannique a nommé ua 
consul au Caire et un consul général à Alexandrie Ce dernier poste i 
été conféré au sieurMorrier, secrétaire particulier de lord Elgin, connu 
par quelques commissions épiieuses dont il a été chargé lors duséjous 
des français en Egypte. ".. ' • ' " ' ' "'•', 
Les dernières nouvelles de cette contrée n'offrent rien de remarqua* 
ble.Lt.s négociations continuent encre le pacb.id.tf Caire itriré à - A k i w ' 
Tome i» 
<f 
Figure 13: On January 3rd, 1804, few years after
its creation, Gazette de Lausanne receives a name it
kept for close to two centuries.
J E U D I , 
5 Janvier 1826. 
On s'abonne chez BARBEZAT.. 
et DELARUE, libraires édi teurs , 
rue du Rhône , N." i77-
Et au dehors, chez MM. les 
Directeurs des postes, et prin-
cipaux libraires; 
Tout ce qui concerne la r é -
daction, doit être a dressé frana 
de part, aux libraires éditeur». 
I." ANNÉE. 
N.° 1. 
Ce Journal paraît tous les 
jeudis. 
PRIX roun GENÈVE : 
Pour trois mois . , . . . fr. 5. 
Pour six mois 9. 
Pour un an 16. 
POUR L'ÉTRANGER: 
Pour trois mois 6. 
Pour six mois 10. 
Pour un a n . . 20, 
DES LETTRES , DES ARTS ET DE L'INDUSTRIE. 
ÉPI1ÉMÉR1DES. 1 7 9 ' J anv ie r 3 . O n a p r o p o sé en conseil des D e u x C e n t s , d ' abo l i r le décre t r e n d u c on t r e J ean - Jac ques 
l iousseau , et d e lui élever une s ta tue su r le p ied d e laquel le o n inscr i ra qu 'e l le est dest inée à effacer l ' ou -
t rage qu ' i l a r e ç u d e cet É ta t . ( G R K H U S . ) 
• CONSEIL REPRÉSENTATIF. 
Session ordinaire de décembre 1 8 2 5 . 
Nous croyAis faire «ne chose agréable à nos lecteurs . on leur ; 
aonnant une analyse -yjiide.de.or. <?•-' -*- v ~w- 00' i . o u W Souverain 
fcvruuaiiVlé mois de decemnre. 
JLJA session a été ouverle le 5 décembre sous la présidence de M. le 
Premier Syndic Rigaud. 
Ce magistrat a annoncé officiellement au Conseil la perte récente 
qu'il a faite de trois de ses membres , M. l'ancien Syndic Necker , et 
MM. Brière-Martin et Boissier de Ruth. 11 a rappelé dans un discours 
les services rendus à la patrie par ces honorables citoyens et leur 
titres aux regrets de leurs collègues et de la nation. 
Le tableau des matières dont le Conseil aura à s'occuper pendant 
cette session a été mis sous les yeux de l'assemblée. Une seule loi 
nouvelle et importante y l igure, c'est le code pénal pour les milices, 
auquel une commission du Conseil Souverain travaille depuis deux 
ans. 
Les propositions individuelles ont occupé le reste de cette pre-
mière séance. Un membre a proposé qu'il soit pris des mesures par 
le Conseil d'Ktat pour empêcher les chan t s , les cris et les explosions 
d'armes à feu, de nuit , dans la ville, ce qui trouble le repos des 
citoyens. On a fait observer au proposant que nos lois de police/défen-
dent les tapages nocturnes et qu'il ne s'agit que de faire exécuterceslois. 
M. Pktct-JModati a proposé, que pour empêcher la circulation 
des voitures autour des temples, le dimanche, pendant les heures 
du service, il soit placé , à l'entrée des- rues adjacentes, des chaînes 
qui seront tendues pour barrer le passage, Cette proposition a été 
appuyée. Elle nous parait , en effet, la seule mesure efficace, pour 
remplir le but. Son adoption permettrait même d'abolir l'ancienne 
et bizarre coutume de fermer les portes de la ville pendant le service 
divin, ce qui ne laisse pas que d avoir des inconvéniens graves , 
entrautres celui de retenir, pendant une heure, un courr ier , un 
étranger ou u„ négociant qui voyage, et de lui faire perdre un 
temps précieux. b ? 
M. Sellon a proposé l'abolition da la peine de mort. 
Les bornes de cette r e u ,U e n e n o [ | S fiermettent p a s d e r a p p M t e r ] a 
discussion intéressante qui a S l l i v i c e ( ( e p r o ; l i o n importante, la 
plus grave sans coiitiea.t, de Routes les questions qui ont jusqu'ici 
occupé les publicisteset Ifs cnnunalistes. Jl n o u s suffira de dire que 
le développement quen » aonné 1 honorable proposant fait autant 
d'honneur à ses lumières f ' t i o n caractère. Plusieurs membres ont 
pris la parole pour et c o i W " pioposmon. M. Dumont a profité de 
celte circonstance pour ra?PeieJ c e C I U " a déjà dit à plusieurs repri-
ses sur la nécessité de sct'l'r c ie l e , a t provisoire ou nous sommes 
relativement à nos lois ptnates, et de s'occuper d'un nouveau code 
plus approprié à notre position et à nos mœurs que le code pé-
pénal français qui nous réjit et dont tout le monde reconnaît les im-
perfections et les défaut.'. Dès la restauration une commission fut 
chargée de préparer un travail sur cette importante matière. Celte 
e°tamis5ion s'en est occujée avec activité, un projet de code du en 
grande partie au savant ora teur , a été arrêté, imprimé, présenté au 
Conseil d 'État, qui en a retardé la mise en discussion par divers 
motifs. M. Dumont insiste pour que ce travail soil enfin soumis à 1» 
sanction législat ve. 
.".' iit iJoit/ur irosse a proposé l'abolition de la peine du carcan 
ainsi que celle de la inarque, peine qui sont en contradiction , sui-
vant lu i , avec le système pénitentiaire que nous, vcnnis d'établir et 
qui exclut toute idée de peine et d'infamie perpétuelle. M. Cosse 
a aussi demandé que l'écliafaud du carcan fut enlevé de la place de 
Bel-Air, où il trouve tout à fait inconvenant de le lais er en perma-
nence. La première partie de la proposition de M. Cosse a é té , 
connue la précédente, appuyée et combattue. La seconde partie n'a 
trouvé aucun contradicteur. 
SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE. 
Le Conseil d'État a donné connaissance de ses réponses aux pro-
positions individuelles faites dans la session du mois de mai dernier, 
sur dix-huit propositions, douze , dont d;x en entier et deux en 
par t ie , ont été admises par le Conseil d'État et ont donné lieu à 
des mesures de l 'administration, à des. réglemens ou à des projets 
de l o i , ce qui est une preuve non équivoque du parfait accord qui 
existe entre les deux conseils pour tout ce qui tient au bien 
public. 
L'assemblée a ensuite entendu le rapport des députés à la der-
nière Dicte, fait par M. le Conseiller pa t io , chef de la députation 
pour la partie diplomatique et administrative, et par M. le Professeur 
lligaud pour la partie militaire. 
Ce rapport qui a été écoulé avec un vif in térêt , a présenté l'en-
semble lé pius satisfaisant. Les relations de la Suisse à 1 extérieur 
sont toutes bienveillantes et amicales, sa tranquillité intérieure est 
parfaite. La Diète , par son influence , a applani quelques difficultés 
cantonales, en particulier celles qui existaient depuis plusieurs années 
entre le haut et le bas Underwald. Les institutions fédérales se conso-
lident et s'étendent, des traités de commerce ont été conclus avec des 
états voisins. Enfin, la partie mililaire, cette première base de l'in-
dépendance et de la neutralité ne laissera bienîôt plus rien à désirer. 
Un ou deux cantons qui étaient en relard pour l'organisation de leurs 
contingeus ont cédé au sollicitations de la Diète , e matériel et les 
approvisionnemens se complètent journellement, et la Commission 
militaire fédérale s'occupe avec activité d'un plan général de défense. 
SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE. 
Le Conseil a entendu le rapport fait par M.Marfin-Aubert, au nom 
de la Commission nommée au mois d'août dernier pour la Chambre 
des Comptes de l'Etat pendant l'année 1824, ces comptes ont été 
approuvés , sans discussion. L'impression du rapport a été ordonnée. 
Le Conseil a ensuite ratifié le traité de commerce conclu avec le 
Roi de Wurtemberg. 
SÉANCE DU I Ï DÉCEMBRE. 
L'ordre du jour appelle l'assemblée a entendre les propositions in-
dividuelles. 
M. FazyPasteur, a fait deux propositions, la p remière , pour qu'il 
soit fait un recueil de tout ce qui a clé écrit et publié sur nos fortifî-
Figure 14: Journal de Gene`ve was launched on Ja-
nuary 5th, 1826.
Figure 15: (Top.) On August 31st, 1991, a discreet
insert at the bottom right corner of the front page
announces that the two newspapers are merged into
a single one. (Bottom.) On September 2nd, 1991, the
result of the merged newspapers is published under
the name Journal de Gene`ve et Gazette de Lausanne.
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EDITORIAL 
Au revoir 
PAR IGNACE JEANNERAT 
Voici venu le jour où, pour la der-
nière fois, abonnés, lecteurs régu-
liers ou occasionnels, vos mains 
d'abord, puis votre regard se posent 
sur votre quotidien. Le titre de Une, 
r Editorial, les fameuses «24 heures 
en deux minutes», etc.: instants ma-
giques d'un échange répété à des 
milliers de reprises. 
Ne pas avouer qu'à l'instant notre 
gorge est nouée serait mentir. On ne 
referme pas sans émotion l'histoire, 
la longue histoire de ce quotidien. 
Au point de citer cette réplique de 
Racine dans Bérénice: «Et pour ja-
mais, adieu. Pour jamais! Ah, Sei-
gneur, songez en vous-même com-
bien ce mot cruel est affreux quand 
on aime!» 
Oui, nous avons beaucoup aimé 
ce journal; l'esprit de ce journal, les 
femmes et les nommes qui l'ont fait, 
qui lui ont donné une chair, des 
moyens, mais surtout une âme, un 
souffle. Un sens. 
Durant des décennies, le journal a 
considérablement façonné ce pays 
sur le plan politique, économique, 
culturel et social. Il a joué un rôle en 
vue sur la scène internationale. Il a 
été le témoin constant et souvent 
engagé de ce qui se passait dans le 
monde, à l'affût permanent du dé-
bat d'idées. Un exemple? Il a été le 
moniteur du philhellénisme euro-
péen, prenant parti avec passion 
pour la cause des Grecs. D'autres 
encore? Ses prises de position lors 
des massacres des Arméniens ou de 
l'affaire Dreyfus, le jugement de Re-
né Payot au cœur de la Seconde 
Guerre mondiale. Et tant d'autres... 
Depuis une dizaine d'années, j'ai 
été heureux et fier de participer à 
cette destinée, d'apporter ma pierre 
à l'ouvrage. Et, depuis le printemps 
1996, d'en façonner le corps, d'en 
animer la flamme soumise à des 
courants d'air devenus parfois tur-
bulences, je l'ai fait avec modestie 
et abnégation, après tant d'autres 
rédacteurs en chef qui témoignent 
de cette expérience humainement, 
intellectuellement et physiquement 
marquante dans notre cahier spé-
cial. 
Si ce journal cesse de paraître, 
aucun d'entre nous, aucun d'entre 
vous ne l'oubliera. Non par volonté 
d'entretenir une mélancolie éternel-
le, mais simplement parce que ces 
liens ne se dénouent pas avec cette 
disparition. Eteindre l'enseigne et 
s'en aller, quelque porteur d'espoirs 
que puisse être l'horizon, serait tra-
hir une sécheresse de cœur qui n'est 
pas le propre de la rédaction et de 
l'ensemble du personnel. 
Au contraire, dans nos valises et 
nos cartons, nous avons jeté ce que 
nous aimons de ce vénérable quoti-
dien lui-même issu d'une fusion. Ap-
pelés nombreux à l'élaboration d'un 
nouveau journal, Le Temps, qui 
s'inscrira dans la lignée du Journal 
de Genève et Gazette de Lausanne, 
nous prenons avec nous une certai-
ne manière de travailler, de dialo-
guer, de regarder, de témoigner. Hu-
mour, curiosité, honnêteté, refus 
des excès et de l'autoritarisme, mo-
dération de ton, conciliation des opi-
nions, respect de l'autre: tout cela, 
nous l'emmenons au Temps qui 
vous sera offert le 18 mars. 
Un mot encore: merci. Merci 
d'avoir partagé avec nous cette 
longue histoire. 
LE DERNIER NUMERO 
Une journée pour en finir 
Vendredi 27 février 1998: le jour où le Journal de Genève et Gazette de Lausanne 
a disparu comme il a vécu. Six heures trente. Quatre ombres se dirigent vers le siège de la Société suisse de radiodiffusion. Pour le rédacteur, en chef Ignace 
Jeannerat, le photographe Daniel 
Winteregg et les journalistes Luis 
Lema et Sylvain Besson, le der-
nier jour du Journal de Genève et 
Gazette de Lausanne commence 
par un horaire de condamnés à 
mort. Avant l'aube, dans la nuit 
qui précède une journée qui s'an-
nonce belle quoique fraîchissante 
vers le soir. 
La petite escouade est atten-
due pour une heure et demie en 
direct sur France Culture. «Com-
ment vous sentez-vous? Est-ce 
dur de vivre la fin d'une institu-
tion?» Ces questions courtoises 
sont reçues comme autant de 
claques, parce qu'elles renvoient 
l'équipe à une réalité longtemps 
rejetée: le dernier jour a com-
mencé. Lundi, le journal ne paraî-
tra plus. 
Même impression mortifère 
en approchant des bâtiments rue 
de Hesse. Trente mètres de tissu 
noir ont été suspendus aux bal-
cons du deuxième étage. Et un 
morceau d'étoffe met l'enseigne 
du Journal de Genève et Gazette 
de Lausanne en berne. 
Le deuil est inscrit jusque dans 
l'habillement de la rédaction. Tel-
le journaliste, connue pour ses 
jupes courtes, est en pantalon 
noir, stricte. A la rubrique sporti-
ve, un bon vivant est assombri 
dans un magnifique costard-cra-
vate. Gilet de rigueur en culture, 
où l'on croise un grand jeune 
homme vêtu de noir qui va quit-
ter la scène le soir même, après 
la dernière représentation. 
Autant de personnes qui sont 
passées devant la benne (verte!) 
placée devant l'entrée de la ré-
daction. Qui ont eu un pincement 
à la vue de Fredy Jôrg, 38 ans de 
maison, l'une des mémoires vi-
vantes du lieu, qui a dirigé l'équi-
pe technique de nuit et porte 
maintenant les caisses de vieux 
papiers vers la décharge. 




célèbrent la fin 
Ecrivains et philosophes, 
peintres et musiciens 
filent la métaphore 
autour du beau mot fin. 
Lire en pages 37 à 44 
partout. Des piles dans l'entrée, 
des piles dans l'escalier... Un_ 
barrage de plastique rouge qu'il 
faut contourner pour gagner les 
étages, où l'on bute sur d'autres 
dizaines de récipients en plas-
tique. Comme une gangrène 
pourpre qui gagne peu à peu cet 
univers habitué à un vert plus li-
béral... 
Il faut faire vite 
Avant la chute du Mur, on au-
rait sans doute souri du symbole. 
Aujourd'hui, c'est juste une ma-
nière de rappeler aux employés 
qu'il faut faire vite. Imprimer un 
dernier journal et vider les lieux. 
Débrancher les ordinateurs, ra-
masser les téléphones, dégarnir 
les bibliothèques. Et dégager. 
Car Le Temps suspend le vol du 
Journal, et un autre rendez-vous 
est déjà fixé pour lundi, 9 h. 30, à 
l'aéroport de Genève où tout doit 
être prêt. 
Dix heures, briefing et mise en 
train. Une cérémonie plus fré-
quentée que d'habitude et qui 
donne raison à Pipilotti Risfc 
l'émotion nous gagne, et c'est 
bien. Le rédacteur en chef offre 
son trouble en partage, des 
hommes et des femmes pleurent 
discrètement On y lit aussi l'ulti-
me exemplaire du Nouveau Quo-
tidien, paru le matin même. On y 
pointe du doigt les différences 
d'approche. Comme chacune des 
rédactions termine en assumant 
ses options jusqu'au bout, elles 
sont criantes. Le quotidien mau-
ve a poussé sa revendication de 
subjectivité jusqu'à effacer 
presque toute actualité de sa der-
nière édition, pour ne parler que 
de la rédaction, de ses souvenirs, 
de son histoire. 
Pas question de cela au Jour-
nal. Là, on va s'effacer une der-
nière fois derrière les faits, en-
quêter, vérifier pour raconter ce 
qui s'est passé dans le monde, 
presque comme si de rien n'était. 
On sera fidèle jusqu'au bout à la 
tradition rigoureuse et discrète 
de l'endroit. 
La tradition, justement, est en-
LADER 
DES DER 
core alignée dans une pièce du 
troisième étage où repose une 
collection complète du Journal de 
Genève. Les déménagements en 
cours troublent les vieilles pages 
reliées, dérangent la poussière, 
secouent les ombres. Ils achè-
vent de réveiller l'âme du lieu, et 
cette présence, ainsi libérée, s'en-
vole doucement par la fenêtre ou-
verte. 
Un peu plus bas dans la mai-
son, les rendez-vous se succè-
dent. Frénétiques. Les photo-
graphes, les confrères, sans ou-
blier la valse des déménageurs 
qui emportent une caisse après 
l'autre... Et, au milieu de tout ce-
la, des journalistes, des metteurs 
en page, des correcteurs qui s'ac-
crochent à leur clavier, à leur 
écran et à leur téléphone. Pour 
faire, malgré tout, un dernier 
journal. 
Des gestes dérisoires mais qui 
doivent montrer qu'on ne quitte 
pas un travail qu'on a aimé sans 
lui donner le meilleur. Jusqu'au 
bout et sans préjuger de l'avenir. 
C'est totalement gratuit, c'est tris-
te et c'est beau. 
Du panache 
Il y a du panache dans les der-
nières heures de ce grand navire 
qui s'enfonce doucement dans la 
nuit. «C'était une histoire 
d'amour», a dit Ignace Jeannerat 
le matin. C'est vrai. Elle s'inter-
rompt brutalement à un moment 
où la passion entre la grande da-
me de presse et sa jeune rédac-
tion est vive. Il s'en dégage ce 
sentiment d'injustice et d'inabou-
ti dont on fait, après coup, des lé-
gendes. 
Difficile de l'admettre sur le 
moment, mais les larmes de ce 
soir donnent la mesure des sou-
venirs qui resteront une absence 
qui fait chaud au cœur, parce 
qu'elle rappelle que le travail 
peut aussi révéler ce qu'il y a de 
meilleur en l'homme. 
Jocelyn Rochat 
Journaliste à «L'Hebdo» 
et ancien rédacteur du «Journal» 
Vendredi 27 février, 7 heures du matin, dans les studios de la Radio romande: 
le chef de la rubrique internationale, Luis Lema (à g.), et Sylvain Besson, 
rédacteur à la rubrique suisse, entourent Martène Belilos, qui anime une émission 
de France Culture consacrée à la fin du «Journal». 
Trois heures plus tard, le dernier briefing de la rédaction. 
Depuis jeudi à la rue de Hesse, un voile noir recouvre 
l'enseigne de l'Honorable journal. 
PHOTOS DANIEL WINTEREGG 
Un cahier 
pour vous 
Un enterrement, ça se 
fête aussi: le dernier 
banquet est servi après 
le Samedi Littéraire. 
Lire notre supplément 
A la trappe!, le Journal de Genè-
ve et la Gazette de Lausanne, a 
donc ordonné le père Ubu. Près de 
400 ans d'histoire et d'histoires à 
eux deux, et l'on voudrait nous voir 
enthousiastes... Eh bien, non, nous 
sommes tristes et inquiets. Tristes 
parce que ces disparitions, nous 
les vivons comme une défaite. In-
quiets, parce que ce n'est pas seu-
lement notre défaite. Elle illustre, 
avec bien d'autres exemples, le 
désarroi d'une époque qui peine à 
s'inventer un avenir en dehors de 
la politique de la terre brûlée. 
Parmi les étiquettes qu'on a col-
lées sur ce journal, une au moins 
nous semble devoir être corrigée: 
celle de la vieille dame un peu aus-
tère. Pour ceux qui l'ont fait jour 
après jour ces dernières années, le 
journal de Genève et Gazette de 
Fin de partie 
Lausanne avait plutôt les traits 
d'une adolescente prête à croquer 
la vie. Ses rêves et ses projets 
étaient portés par une équipe très 
jeune. Ceux qui ont convoqué la 
camarde aujourd'hui pour faucher 
la vieille dame ont également 
condamné cette promesse nais-
sante. Les sorciers du marketing 
affirment que les lecteurs oublient 
vite. Nous préférons croire que, 
tout comme nous, ils cicatrisent 
bien. Demain, la blessure se refer-
mera, mais laissera sa signature. 
Aujourd'hui, nous disons adieu 
sans cacher notre émotion à nos 
lecteurs et à ceux qui n'ont pas pu 
ou voulu participer à la suite du 
spectacle. Car c'est aussi grâce à 
vous et à eux que le Journal de Ge-
nève et la Gazette de Lausanne 
sortent de scène la tête haute. Que 
coulent larmes et Champagne! 
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Figure 16: February 28th, 1998. The final issue of
Journal de Gene`ve et Gazette de Lausanne. It would
then be merged with Le Nouveau Quotidien in order
to form Le Temps, which was first issued on March
18th, 1998.
